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1.4 ~ぢと算定できる。乙の数字は 1980年のパプアニュ ー
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男 女 T生別 合計
不明
人口 1980 年1月 523 467 。990 
1982年1月 607 543 1151 
2年聞における出生数 24 29 2 55 






196 47 4.2 
83 18 4.6 
34 9 3.8 
40 8 5.0 
32 8 4.0 
75 17 4. 4 
69 12 5.8 
5 11 5.0 
96 22 4.4 
103 25 4.1 
43 9 4.8 
42 10 4.2 
208 39 5.3 
34 8 4.3 
41 12 3.4 
151 255 4.5 
表3 雇用労働者数
男 女 2十
雇用労働者 43) 。4 
過去2年間に出稼1:出た乙と 41 5) 
のある人1) 8 9 
出稼のため現冶:村を離れてい














































































国立病院(ゴロカ) 保健所(ノレファ) 救護所(アニトイ) 自宅療養 5十
男 女 E十 男 女 3十 男 女 3十 男 女 5十 男 女 3十
呼吸器系疾患 。2 2 8 10 18 17 19 36 24 19 43 49 50 99 
発 熱 。。。5 17 12 4 7 11 3 4 10 17 27 
消化器系疾患 。。。3 4 1 2 4 2 6 8 4 12 
マ フ ヤ 。 3 4 。 。 5 2 7 
皮 膚 病 。 。。。 。 2 。2 4 。4 
関節痛、神経痛 。。。。 。2 2 。 3 4 
その他、不明 2 。 。 2 3 3 6 
E十 3 3 6 19 21 40 25 29 54 33 26 59 80 79 159 
1) 1980年 1月から82年 1月までに健病し、医療縄設を利用した人と自宅で療養した人の人数。
疾患名は本人の申告に2基づき調査貝が分類した。被調査者は男子519入、女子458人。計977人。

























3 ~重好品，鳥 ， 昆虫などの摂取経験
高地地方iとは自家製のアルコール飲料はなし、。現在ビ-
Jレが輸入されているが噌む人は少く，男子20-49歳まで






















































t笠 帯 数 187 6 193 
8つまいも畑 182 6 188 
コーヒー畑 181 6 187 
豚 166 6 172 
















表6 3日聞の摂取食品数 ( 1980年)
自家生産 購入食品 lzコh 3十
被検者 l 6 3 9 
2 15 。 15 
3 9 3 12 
4 2 2 4 
5 10 3 13 
6 13 14 
7 7 8 
8 2 3 5 
平 均 8.0 :t 4.7 2. 0土1.2 10. 0 :t4. 1 
全 体 27 5 32 
表7 3日聞の摂取食品数 ( 1982年)
自家生産 購入食品 pi H 
被検者 l 8 8 16 
2 7 8 15 
3 10 3 13 
4 2 3 
5 5 6 11 
6 4 3 7 
7 7 ι ' 8 
8 4 。 4 
9 14 2 16 
10 3 4 
平 均 6.2:!: 3.9 3.5:!: 2.9 9.7 :t 5.2 I 
金 体 29 14 43 
図7 世帯?あたりの豚の飼育頭数
平均2.6頭
ち した食品数はかなり少かった(表6，7 )。 自家生産と
(頭) 購入食品lζ分けて比較すると， 80年では自家生産8.0士
4.711:対し.鱗入食品2.0:!:1.2， 82年では自家生産






























被 検 1せ 帯 数 9 
世 帯 人 数 5.4 :t 1. 0 
食事を共にする人数 6.2 :t L 6 
調理器具
ソースノf ン 1.9 士L2
フ フ イノf ン 0.6 :t 0.5 
ポリタンク(水用) 1. 1 :t O. 8 
大 ポ ノレ O. 7 土 0.9
ボ ノレ O. 7 土 O.9 
食 li 
皿 (ホーロー製) 4.2 :t L 9 
ホーロー製
カップ(とカ.ラス 2.6 :t 2. 7 
ス フ。 ン 5.4 土 4.2
フ オ ク 0.9 :t L 3 
1 )伝統的な調煙器具として木をくり抜いた石蒸料開府
のドラム41があるが、これを数軒で共有していた。
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The survey of the food habits had been carried out at Beha village in East Highland Province of Papua New Guinea 
from 1978 to 1982. The villager's consumption of imported foods and intake of protein were found to increase remark-
ably in only 4 years' period. The results of the survey obviously showed the rapid change of their food habits. We 
tried to analyze the background of these changes by the questionnaire method. 
1.百四 population of Beha village was 1，151 on November， 1982 and 977 of them responded to the questionnaire. 
百lenumber of the newborn from 1980 to 1982 was 55， that of those‘who died was 32， and 52 % of the population 
was over 15 years old in this village. 
2.百lerewere four male employees in the village and 16 persons were out of the village to work in another part of 
the country. 
3. About 40 % of the teenagers attended the primary school. 
4. Most of the males from ten to forty years old could speak pidgin English， which is common in Papua New Guinea， 
but les femal巴scould speak pidgin English except a minority of young women. The public language (King's English) 
could be spoken by about 40% of the teenagers. 
5. Beer or bitter-nuts were taken mainly by males， and tobacco was enjoyed by almost al young males and females. 
The 90 % of the people had experiences of eating birds， 13 % and 14 % of them ate insects and snakes respectively. 
6. A1most al householders had sweet potato gardens and coffee farms. The 90 % of them owned some pigs and 34 % 
。fthem had savings. 
7.百leaverage number of food items taken in 3 consecutive days per capita increased from 2.0 to 3.5 according to 
the survey made on 8 males in 1980 and 10 males in 1982. Intake of protein also increased by about 20 %. The propor-
tion of protein intake derived from the traditional staple， sweet potato， had relatively decreased， while that of food 
stuffs bought from stores increased markedly. 
8.百lerewere originally no traditional cooking instruments and tablewares. They sometimes used imported ones. 
Since the public primary school had been established in 1976， the population of educated people was increasing 
gradually. As a cash crop， most of the villagers cultivated coffees. By such a background their cash income had been 
gradually increasing and the economic development had brought increase of the use of imported foods and improve-
rnent in prot巴inintakes. 
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